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Abstract
In this paper, we review a series of research flows based on “hierarchical understanding” of 
Dynamic Capabilities (DC), originating from Collis (1994) and Zollo and Winter (2002), and discuss 
the possible contributions to Dynamic Capability framework (DCF). In general, DC is regarded as a 
meta-capability that is responsible for creation and modification of Ordinary/Operational Capabilities 
(OC). However. in a hierarchical understanding, DC is further divided into two levels of capability 
hierarchy: functional lower-order (first-order) capabilities and learning-centric high-order (second-
order) capabilities. In conclusion of this review, we firstly offer the possibility that the hierarchical 
understanding framework will comprehensively integrate diversified views on DC. And secondly, we 
point out that management intervention, which consists of ‘non-routine approaches’ and ‘reflective 
thinking’ that characterize higher-order DCs in hierarchical understanding, has overcome the limits of 
routine-based DC understanding. Finally, we argue that searching for traces of such interventions can be 
an important clue to capturing the essence of DC in the reality of organizations.
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の発展過程がTeece et al.（1997）とEisenhardt and 
Martin（2000）のそれぞれに基礎を置く２つの（没
交渉的な）研究群によってけん引されてきたことであ






























































































































































































































































































































































































































 Collis (1994) （概要）




























































































ties）／ DLC」であり，こうした分類はNelson and 
Winter（1982）のルーティンの階層（結果として，
Zollo and Winter（2002）の能力階層）やCollis（1994）
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ほどに過ぎないことを報告している（Schilke et al, 
2018:403）．なおSchilkeの見解については，本稿の
第3章第2節の記述も併せて参照のこと．
2  Peteraf et al.（2013）は，「計量書誌学的方法」を
用 い て，DCに 関 す る 過 去 の 研 究 がTeece et al 





















く，Güttel and Konlechner （2007）の1件のみにと
どまる．























































を形成するとした．ただし，こうしたDi Stefano et 
































いる（Danneels, 2011:21）．また，Argote and Ren 
（2012）は，「Transactive Memory System：TMS（組
織の誰が何を知っているかを示す組織内知識分布の
概念マップ）」をDCの創造と発展を導く重要なミク
ロ的基礎あるいはメカニズムとして特定しているが，
TMSの形成自体に（組織の）自己観察が必然的に
伴うことが予想されために，その見解はDCの不可
欠な要素として「反省的思考」を見出すアイデアを
反映したものと言えるかもしれない．
12 端的に言うなら，われわれはこれらの能力特性こそ
が，通常能力（それと厳密な区分の難しい１次DC
を含む）と（高次）DCとの明示的な「理論的区分」
をもたらしうると考えている．言い換えれば，それ
は「DCとしての新製品開発（or 新市場開拓，提携
戦略…）能力」といった表現が単に「優れたR＆D
能力を持つ」ことといったい何が異なるのかについ
て説得的な理由あるいは根拠となりうる可能性を持
つということである．
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